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　心理的負担感と対処等の記述による回答は，内容を熟読し，IBM SPSS Text 








































































心理社会的要因 項目数 得点範囲 α係数 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 t 値
社会性 9 0-36 0.72 24.35 4.56 23.78 4.31 24.77 4.78 -1.03
対人関係自己効力感 6 0-30 0.73 16.28 3.32 15.46 3.20 16.87 3.33 -2.08 *
困難に打ち勝つ自己効力感 3 0-12 0.71 8.28 2.13 8.05 1.91 8.46 2.30 -0.93
自己コントロール自己効力感 3 0-12 0.63 7.65 2.24 7.22 2.08 7.94 2.33 -1.57
問題解決自己効力感 2 0-8 0.52 5.90 1.33 5.85 1.26 5.91 1.39 -0.19
健康感 1 0-3 ― 1.93 0.64 1.75 0.67 2.04 0.58 -2.17 *
抑うつ気分 1 0-4 ― 0.84 0.90 1.07 0.88 0.65 0.87 2.35 *
不安感 1 0-4 ― 0.94 0.98 1.17 0.97 0.74 0.96 2.16 *
注） 各変数は得点が高いほど，その傾向が強いことを意味する。単項目の場合，α係数は計算できない。
　　  独立したサンプルのt 検定による各心理社会的変数の心理的負担感乗り越え度の高低群差，有意差 * p <0.05(両側検定)。
      心理的負担感乗り越え度の未回答者を群分けに含めない分析対象者数（乗り越え度低群41人，乗り越え度高群54人）。































































上位カテゴリ 数 カテゴリ 数 サブカテゴリ 数












意思疎通 10 気もちの伝わらなさ 5
意図の伝わらなさ 3
選手の決め方 2
対応 5 部員間のトラブル 4
練習中の危険行動 1





意思疎通 9 気もちの伝わらなさ 5
考え方の不一致 4




指導者自身 20 指導力不足 12 結果が出せない 8
生徒の力を発揮させられない 2
生徒の怪我 2





ワークライフバランス 18 家庭等プライベートと部活 10
授業・校務分掌と部活 8


















































































































上位カテゴリ 数 カテゴリ 数 サブカテゴリ 数 中央値 最頻値 最小値 最大値
生徒・保護者へ向けて 57 言語的コミュニケーション 48 話し合う 21 7.25 8 4 10
話をきく 8 7.33 6 5 10
考え・思いを丁寧にねばり強く伝える 19 7.46 8 0 10
部活動通信 3 考え・思いを伝える 3 7.33 8 6 8
信頼関係構築 4 9.00 8 8 10
生徒へ向けて 12 練習の工夫 8 課題・目標を明確にした練習 5 7.00 8 4 8
練習内容や時間の変更 3 5.00 3 3 7
自主性の尊重 4 5.67 7 3 7
保護者へ向けて 3 開かれた環境づくり 3 7.33 8 6 8
信頼できる関係者を介して 12 同僚・上司・保護者 11 相談 9 8.00 9 3 10
カバーし合う 2 6.00 2 2 10
愛してくれる人 1 褒めてもらう 1 － 9 9 9
指導者自身へ向けて 38 指導方法の工夫 12 改善の努力 7 5.00 5 3 9
地道に継続 5 8.00 9 2 10
考え方を変える 8 開き直って受け流す 4 3.75 5 0 5
違った視点から考えてみる 4 8.00 8 2 9
自己研鑽 4 経験を積む 2 8.50 8 8 9
研修会参加 2 7.00 6 6 8
自己省察 4 8.00 8 5 9
自己理解 3 4.00 2 2 8
家庭と部活バランス 3 家事に参加 1 － 8 8 8
休日の確保 1 － 8 8 8
事前に綿密な計画 1 － 2 2 2
感情コントロール 2 3.50 2 2 5
ストレス発散 1 － 9 9 9
転勤 1 － 5 5 5
















































































































































































































A Study on Psychological Distress and the Coping Strategies of Coaches in 
School-based Extracurricular Sports Activities　
Mikayo ANDO *1
The objective of this study is to understand psychological distress impacts 
coaches in school-based extracurricular sports activities, and how they can 
develop coping strategies. Data was collected from ninety-six coaches who 
filled out a self-reported questionnaire. Data was analyzed qualitatively 
and quantitatively. Coaches reported distress arising from student’s 
attitudes, claims from parents, non-collaboration among coaches and the 
other teachers, and lack of good coaching skills of themselves. The coaches 
also reported their coping strategies as communicating with students and 
parents to develop good relationships, self-improvement, talking to reliable 
co-workers about their psychological distress. The coaches who perceived as 
they overcame their psychological distress less than half or half reported 
higher depressive and anxiety feelings, less healthy feelings, and lower 
self-efficacy on interpersonal relationships compared with who perceived as 
they overcame their psychological distress more than half. It may be important 
to assess and develop mental health strategies to prevent and intervene in 
psychological distress of coaches in school-based extracurricular sports 
activities.
Keywords:  school-based extracurricular sports activities, coaches of 
extracurricular sports activities, psychological distress, coping, mental 
health
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